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「全国ホームレス・貧困法センター（National Law Center on Homelessness & 
Poverty - NLCHP）」が 2011 年と 2014 年に実施した調査によると、公共の場
所で「座る、横になる行為を禁止する条例」は３年間でおよそ 1.4 倍に増加
し（2011 年は 70 都市、2014 年は 100 都市）、「車の中で眠ることを禁止する


































る “homeless” “homeless individual” “homeless person” について概念整理を行う。
「Ⅱ　アメリカにおける反ホームレス法の歴史的状況」では、ホームレス者を
社会から排除しようとする法には “historical” と “modern” と呼ばれる２つの
タイプがあることを手がかりに、地方自治体の法が裁判所の憲法判断を経な
がら、古いタイプの「排除法」から現代型の反ホームレス法へと形を変えて
（１） 　The National Law Center of Homelessness & Poverty, NO SAFE PLACE: The 
Criminalization of Homelessness in U.S. Cities (2014) [hereinafter NLCHP 2014] 
http://www.nlchp.org/documents/No_Safe_Place/





止する法」100 都市、「車の中で眠ることを禁止する法」81 都市、「food sharingを禁止
する法」17 都市。


























ギルは homeless people（ホームレスの人々）ではなく、the homeless（ホームレス達）
のように、「人間」を省略し、形容詞を名詞として使う用法は、古い社会病理学的な表
現であり差別的と見なされることもあると指摘している。トム・ギル「アメリカン・ホー




























（４） 　42 U.S.C.A. 11302 (2009)
（５） 　ホームレス自立支援法における定義は脚注（2）を参照。

















“old” “early” と称される「古いタイプ」のものと、“modern” と称される「現
代型」のものとがある（７）。以下では、1600 年代の「浮浪法」、1700 年代の「警








「Jim Crow laws（黒人差別法）」、「Ugly laws（見苦しい乞食条例）」、「Sundown Towns（日
没の町－白人のみが暮らす町）」などがあった（訳は筆者）。
Javier Ortiz, Matthew Dick & Sara K. Rankin (ed.), The Wrong Side of History: A Comparison 
of Modern and Historical Criminalization Laws, 1 Seattle University School of Law, Homeless 
Rights Advocacy Project, 2-11 (2015) 
























（８） 　Eileen Divringi, Public Safety or Social Exclusion? Constitutional Challenges to the 
Enforcement of Loitering Ordinances, 8 Depaul Journal for Social Justice 1, 6 (2014).
（９） 　Harry Simon, Towns without Pity: A Constitutional and Historical Analysis of Official Efforts 
to Drive Homeless Persons from American Cities, 66 Tulane Law Review 631, 635 (1992). 
（10） 　Id.
（11） 　Id. at 639.
（12） 　Id. at 636.




















（13） 　Ortiz, Dick & Rankin, supra note 6, at 3. 
（14） 　Sandra Wachholz, Hate Crimes Against the Homeless: Warning-Out New England Style, 32 
The Journal of Sociology & Social Welfare 141 (Western Michigan University, 2005). 
http://scholarworks.wmich.edu/jssw/vol32/iss4/10
（15） 　JOSIAH H. BENTON, WARNING OUT IN NEW ENGLAND 1656-1817, 17 (Ulan Press 2012). 
http://archive.org/details/warningoutinnew00goog.
（16） 　Wachholz, supra note 14, at 143.
（17） 　Id.
























（19） 　BENTON, supra note 15, at 90.
（20） 　Id. at 100.
（21） 　Ortiz, Dick & Rankin, supra note 6, at 4.
（22） 　NLCHP 2014, supra note 1, at 18.
（23） 　Minneapolis, Minn., Code of Ordinances § 244.60(a) (2013).























こと」を違法としている（28）。他にも、NLCHPの調査によると 2014 年で 85
都市がこのような法を制定している。
（24） 　Orlando, Fla., Code of the City of Orlando, Fla., tit. II, ch. 43, § 43.52 (1) (b) (1999).
（25） 　Placerville, Cal., Placerville City Code, tit. 6, ch. 19, § 6-19-3 (2014).
（26） 　See Pottinger v. City of Miami, 810 F. Supp. 1551, 1571-1572 (S.D. Fla. 1992).
（27） 　NLCHP 2014, supra note 1, at 19.
131 － アメリカにおける反ホームレス法の憲法適合性（１）（橋本）
－ 86 －














（28） 　Manchester, N.H., Code of Ordinances of the City of Manchester, tit. XIII, ch. 130, § 
130.01(A) (2013).
（29） 　NLCHPの 2011 年の調査によると「特定の公共の場所で寝ることを禁止した法律」は、
調査した 187 都市のうち 78 都市であったが、2014 年の調査では 51 都市と 34％減少し
ている。







されている（「物乞い行為配信容疑で書類送検－香川県警」2015 年２月 25 日中国新聞
朝刊）。
























（32） 　NLCHP 2014, supra note 1, at 20.
（33） 　Springfield, Ill., Springfield Code of Ordinances, tit. XIII,ch.131, § 131.06(a) (2013).



























（35） 　NLCHP 2014, supra note 1, at 21.
（36） 　Newport, R.I., Newport Mun. Code, tit. 9, ch. 9.04, § 9.04.060(A) (2014). https://library.
municode.com/HTML/16524/level3/COOR_TIT9PUPEWE_CH9.04OFAGPUPEDE.
html#COOR_TIT9PUPEWE_CH9.04OFAGPUPEDE_9.04.060LO.















あるとしている（39）。また、カリフォルニア州 San Francisco市では、午前 7時
から午後 11 時までの間、市道（歩道）に座ったり横になったりすることが禁
止されているため、まさに「座る権利のために立ち上がろう（“Stand up for 




（37） 　Charleston, S.C., Charleston City Code, ch. 21, art. V, § 21-208(k) (2014). https://library.
municode.com/HTML/10245/level3/CICO_CH21OF_ARTVOFAGPUPE.html#CICO_
CH21OF_ARTVOFAGPUPE_S21-108LO.
（38） 　NLCHP 2014, supra note 1, at 22.



























を侵害していると認定した事例がある。Desertrain v. City of Los Angeles (2014)
（40） 　NLCHP 2014, supra note 1, at 22.
（41） 　The National Coalition for the Homeless, The 10 Most Ridiculous Anti-Homeless Laws, (9) 
RV Sleeping Ban - Venice, California (2011)[hereinafter NCH 2011]
http://nationalhomeless.org/tag/daniel-honeycutt/ (last visited Dec. 1, 2015)
（42） 　NLCHP 2014, supra note 1, at 23.






















（43） 　Desertrain v. City of Los Angeles, No. 11-56957, 2014 WL 2766541 (9th Cir. June 19, 2014)
（44） 　NLCHP 2014, supra note 1, at 24.
（45） 　Orlando, Florida, Code of Ordinances, TITLE II - CITY CODE, Chapter 18A PARKS AND 
OUTDOOR PUBLIC ASSEMBLIES , Sec. 18A.09-2. Large Group Feeding in Parks and Park 







して締めつけを始め、その結果 Food Not Bombsの活動家数人を逮捕した。







責任を科している。この条例は修正 1 条に反し、「宗教的表現（religious 
expression）」を制約する可能性がある（48）。Big Hart Ministries v. City of Dallas
裁判（49）は、市の食料配給禁止条例に異議を唱えるテキサス州 Dallas市の 2つ
の宗教団体の代理人として、NLCHPが Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP
法律事務所とともに提起した訴訟である。これに対し裁判所は、食料を分け









（46） 　First Vagabonds Church of God v. City of Orland, Fla. 638 F.3d 756, 758-59 (11th Cir. 2011)
（47） 　NCH2011, supra note 41, (2) Food Sharing Limits-Orlaud, Florida.
（48） 　NLCHP 2014, supra note 1, at 24.
（49） 　Big Hart Ministries Ass'n Inc. v. City of Dallas, 2011 WL 5346109 (N.D. Tex. Nov. 4, 2011).






Edwards v. People of State of California (1941)、Papachristou v. City of Jacksonville 
(1972)、Kolender v. Lawson (1983)、Pottinger v. City of Miami (1992)、City of 











（50） 　Simon, supra note 6, at 675.
（51） 　Id. at 676.
（52） 　Id.
